









The similarity of Vocatives and Topic words has already been pointed out by the previous work 
such as Lambrecht [1996]. This paper clarified that there was a case “calling” as one of the 
meaning standpoints of a typical topic word in Japanese. In this paper, it stands in the standpoint 
that it is admitted a typical topic word only when a certain noun phrase is marked with WA, it 
might have the semantic relationship “Calling---desire” as one of the semantic relationships in the 
topic-comment structure.
In addition, I set up the following three patterns as the subordinate position pattern. ??
“Other party of demand － Demand” “Desire object － Desire”“Other party of dissemination- 
Information”
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The Relationship between Topic Words and Vocatives


































































































































































原 [2000] など既にいくつかの先行研究で指摘されている。例えばメイナード [2000] は
















































(1) や (2) は、呼びかけ相手が発話の現場においてあらかじめ特定化されているケース
である。いわば話し手が特定の聞き手の目を見ながら話すことができるような状況で使わ
れるのであり、事実上呼びかけ相手以外の聞き手は考慮されていないケースである。この









































































































































9   三上 [1960] は、ガ・ヲ・ニという格助詞またはノの機能を代行するハを「代行」と呼んだ上で、そ
れ以外のものをすべて「先行」と呼んでおりかなり広い範囲にまたがる。尾上 (1982) も「先行」と
いう用語を用いているが、これは三上のものとは意味する範囲が異なる。
10  山本 [2006] がこの見解にたった論を展開している。






























































































































検討すべき二点目は、「P が P だからこそ Q と結びつく、P が P でなければ Q と結びつ
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